










紀要 第 19 号 7
オンラインによる学習支援の可能性  







































































Best interests of the child  
19. The Committee notes that the right of the child to have his or her best interests taken as a 
primary consideration is not appropriately integrated and consistently interpreted and applied, 
particularly in education, alternative care, family disputes and juvenile justice, and that the 
judicial, administrative and legislative bodies do not take into account the best interests of the 
child in all decisions relevant to children. With reference to its general comment No. 14 (2013) on 
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the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, the 
Committee recommends that the State party establish compulsory processes for ex ante and ex 
post impact assessments of all laws and policies relevant to children. It also recommends that a 
best interests of the child assessment is always carried out in individual cases concerning the  
child, by a multidisciplinary team with the obligatory participation of the concerned child. 
 
 Right to life, survival and development  
20. The Committee recalls its previous recommendation (para. 42) and urges the State party to:  
(a) Take measures to ensure that children enjoy their childhood, without their childhood 
and development being harmed by the competitive nature of society;  
(b) Research root causes for suicide among children, implement preventive measures, and 
equip schools with social workers and psychological consultation services;  
(c) Ensure that children's facilities adhere to appropriate minimum safety standards and 
introduce automatic, independent and public reviews of unexpected death or serious 
injury involving children;  
(d) Strengthen targeted measures to prevent traffic, school and domestic accidents and 
ensure appropriate response, including steps to ensure road safety, the provision of safety 






































このグラフから、日本の総人口の 16%、18-25 歳の若年人口の 18% 、高齢人口（65 歳以上）の 20%
が貧困線（貧困のボーダーライン）を下回っているのに対して、OECD では全体の 12%、若年者と



































































































































 ◯経産省～EdTech 導入事業、学びと社会の連携促進事業 
⑤民間企業からの支援 
 ◯通信環境の無償提供 ◯端末の提供 ◯ＩＣＴ支援員としての人材サポート 










 ①学びにおける時間・距離などの制約を取り払う ～遠隔・オンライン教育の実施～ 
②個別に最適で効果的な学びや支援 ～個々の子供の状況を客観的・継続的に把握・共有～ 
③プロジェクト型学習を通じて創造性を育む ~文理分断脱却とPBL による STEAM 教育の実現～ 
④校務の効率化 ～学校における事務を迅速かつ便利、効率的に～ 
⑤学びの知見の共有や生成 ～教師の経験知と科学的視点のベストミックス(EBPM の促進)～ 
 ※注 PBL：Project-Based Learning。課題解決型学習のこと。 
    STEAM 教育：Science,Technology,Engineering,Art,Mathematics 等の各教科での学習を
実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育 
    EBPM：Evidence-Based Policy Making。統計データや各種指標など、客観的エビデンス
（根拠や証拠）を基にして、政策の決定や実行を効果的・効率的に行うこと 
が求められている。 
 さらに、2021年 1月中教審答申では、 
  ◯ＩＣＴの活用により新学習指導要領を確実に実施すること。 
  ◯特に、「主体的・対話的な深い学び」の実現に向けた授業改善に生かすこと。 
  ◯今までできなかった学習活動の実施や学校外の学びの充実に活用すること。 
  ◯ＩＣＴの活用を「当たり前」に捉え、学校教育を現代化すること。 
  ◯特別な支援が必要な子どもたち（不登校、病気療養、障害、日本語指導）の支援にＩＣＴを 
活用すること。 
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2020 年 文部科学省  作成：但田 
平成28年国民生活基礎調査結果の概況 2017年 厚生労働省 作成：但田 
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相対的貧困率の動向 2006,2009,2012 2014年 貧困統計HP 作成：但田 
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【参考】高等学校の不登校生徒数は         北海道 967人（全国16位） 




令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校統制と指導上の諸課題に関する調査結果について 2020年 文部科学省 作成：但田 





















  ■日 程：令和２年８月２２日～令和２年１２月１９日 全10回 
  ■場 所：浜頓別町役場 大会議室 
■内 容：午前～英語、午後～数学（本学学生が担当） 
  ■対 象：浜頓別町立浜頓別中学校３年生  ■参加料：無料 
  ■開催日：全10回の開催を、対面授業５回、オンライン授業５回とする。 
           【対面授業日】          【オンライン授業日】 
         ① 8月 22日（土）13:00～14:50    ② 9月 5日（土）13:00～14:50 
         ③ 9月 19日（土）13:00～14:50    ④10月 3日（土）13:00～14:50 
         ⑤10月 17日（土）13:00～14:50    ⑥10月 31日（土）13:00～14:50 
         ⑦11月 14日（土）13:00～14:50    ⑧11月 28日（土）13:00～14:50 
         ⑩12月 19日（土）13:00～14:50    ⑨12月 5日（土）13:00～14:50 
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  ■日 課：対面授業とオンライン授業の日課 
   【対面授業】 







   【オンライン授業】※大学 ➝➝➝ 浜頓別町役場 大会議室 









  ■通信環境 
    ・一人１台の端末（iPad）  ・Wi-Fiルーター ２台 ※オンライン授業３回目から 
 
 図 8-1は、対面授業とオンライン授業を比較して違いを聞いたアンケートの結果である。 
   Ａ：学力低位と思われる生徒 ４名 Ｂ：学力中位と思われる生徒 ４名 
   Ｃ：学力高位と思われる生徒 ３名 
 【質問項目】 対面強：対面の方       対面弱：やや対面の方   
オン弱：ややオンラインの方  オン強：オンラインの方 
   理解：授業の内容が理解しやすい    進度：授業の進度が遅い 
   質問：質問しやすい          雰囲気：授業の雰囲気がよい 
   集中力：集中力が切れやすい      視線：先生の視線が気になる 
   他人：他人に話しかけやすい      関係なし：授業に関係ないことが気になる 
   マイペース：マイペースでできる 
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 (1) 国連子どもの権利委員会「日本の第４回・第５回統合定期報告書に関する総括所見」（英文） 
関連部分を引用。 
(2) 子どもの権利条約NGO レポート連絡会議日本語訳を引用。 
(3) 高等学校学習指導要領（平成30年告示）文部科学省 前文の一部を引用。 
(4) 2020年山梨県立巨摩高等学校「総合的な探究の時間」。 
(5) 2020年愛知教育大学附属高等学校「総合的な探究の時間」 
(6) 文部科学省「ＧＩＧＡスクール実現推進本部」設置 大臣メッセージの一部を引用 













・子供の貧困対策に関する大綱 2019年 日本政府 
・新型コロナ感染症（COVID-19）に関する声明 2020年 4月 国連子どもの権利委員会 
・Society at a Glance 2019 2019年 経済協力開発機構（OECD） 
・所得データベース     2016年 経済協力開発機構（OECD） 
・中教審第197号中央教育審議会答申 
  学習指導要領等の改善及び必要な方策等について 2016年 文部科学省 
・中教審第228号中央教育審議会答申 
  「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 2021年 文部科学省 
・中学校学習指導要領 2017年告示 文部科学省 
・高等学校学習指導要領 2018年告示 文部科学省 
・ＧＩＧＡスクール実現推進本部資料 2020年 文部科学省 
・子どもの貧困の社会的損失推計 ～都道府県別集計～ レポート 2016年 日本財団 
・国民生活基礎調査 2020年度 厚生労働省 
・開発協力白書 2015年 外務省 





・平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果 2019年 文部科学省 
・平成30年度 全国学力・学習状況調査 2019年 文部科学省 
・公立小学校・中学校等教員勤務実態調査研究 2019年 文部科学省 
・地方自治体のための学校のICT環境整備推進の手引き 2019年 文部科学省 
・学校におけるICT環境の整備について(教育のICT化に向けた環境整備5カ年計画 
                            2018年 文部科学省 
・学校における情報化の推進体制 2019年 文部科学省 
・SDGｓと教育分野の取り組み 2016年 日本ユネスコ国内委員会 




 学習指導等の取組状況について 2020年 文部科学省 








 Possibility of online learning support  
～ From a fact-finding survey and learning support for junior high school 
students in Wakkanai City and Hamatombetsu Town ～ 
 
● 英文要約 
Continuing from 2010, the 2019 United Nations Children's Rights 
Commission pointed out a "stressful school environment (including an overly 
competitive system)", and it is an environment where children cannot study at 
their own risk. It was recommended to be in. While Japanese education is 
being questioned internationally, the pandemic of the new coronavirus 
infection that shook humankind is a nationwide closure that Japanese 
education has never experienced, a school that protects children's lives and 
learning. A shocking issue was posed.  
As new educational measures, attention is being paid to online education that 
is not dense and CBT of national academic ability / learning situation surveys, 
and terminals are being distributed as an advancement of the "GIGA School" 
concept preceded by the Ministry of Economy, Trade and Industry. The report 
of the junior high school trial published in 2021 emphasized the improvement 
of lessons by utilizing ICT integrated with "collaborative learning" so that 
"individual optimal learning" does not become isolated learning. The school is 
a place where various children can learn from each other based on the 
curriculum that is in line with the actual situation of the students and the 
community. There is concern about confusion at school sites where lessons 
must be improved in an educational environment.  
